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vABSTRACT
The reliability of Ground Penetrating Radar (GPR) is a new positional 
technology for underground utility especially in the water supply distribution. Thus, 
water supply distribution system has to be maintained in order to prevent shortage of 
water supply in an area. This study emphasized on the detection of fluid leakage 
using GPR. Several tests such as soil compaction, GPR calibration and two 
experiments are performed. Soil compaction is conducted to clarify the maximum 
dry density (MDD) of sand. Sand is used in this study because sand produces small 
dielectric constant in reflecting the GPR signal. The study involved GPR calibration 
at National Institute of Land and Survey (INSTUN) test base area. GPR calibration is 
performed to make sure that the equipment is in good condition. Next, the pipe 
leakage simulation is conducted at the selected site. The experiment is directed on 
good and broken pipe condition. Consequently, result of GPR calibration and data on 
GPR are processed using Reflex 2D software. Feasibility study on different types of 
pipe condition images proved the extraction of features is complimentary to visual 
inspection. In this study, the spatial distribution of the contaminated soil or different 
dielectric permittivity of the soil is analyzed by interpreting the GPR image based on 
GPR reflection coefficients. As a conclusion, the development of underground 
infrastructure especially in water supply management in this study is expected to 
work well in order to help many sectors not only for country development but also 
for authority well-being and academic purposes. Throughout this study, Geomatics 




Radar Penusukan Tanah (GPR) adalah teknologi baru dalam penentududukan 
utility bawah taah terutama dalam pengagihan bekalan air. Oleh itu, system 
pengagihan bekalan air perlu dipantau untuk mengelak kekurangan air di suatu 
kawasan. Kajian ini menekankan pengesanan kebocoran cecair menggunakan GPR. 
Beberapa ujian akan dijalankan seperti pemendapan tanah, kalibrasi alat dan dua 
experiment berdasarkan kebocoran paip. Ujian pemadatan tanah diadakan untuk 
mengenalpasti takat tertinggi ketumpatan pasir. Pasir digunakan dalam kajian ini 
kerana pasir mempunyai daya dielektik yang kecil dalam memantul balik isyarat 
GPR. Kajian ini juga mengadakan pengkalibrasian alat di INSTUN. Kalibrasi alat 
dilakukan untuk memastikan alat berkeadaan baik. Setelah itu, simulasi kebocoran 
paip dilakukan di tempat yang ditetapkan. Experimen ini dilakukan menggunakan 
paip berkeadaan baik dan pecah. Data kalibrasi alat dan experimen akan diproses 
menggunakan pemprosesan Reflex 2D. Di samping itu, pengenalpastian anomali 
dalam data mentah dilakukan melalui pemeriksaan visual. Analisis akan dilakukan 
setelah pengesanan kebocoran cecair dalam tanah dengan penafsiran imej GPR 
berdasarkan pekali pantulan GPR. Kesimpulannya, pembangunan infrastruktur 
bawah tanah terutamanuya pengurusan bekalan air dalam kajian ini kajian ini diharap 
boleh dilakukan dengan baik untuk membantu banyak sektor bukan sahaja untuk 
pembangunan infrastruktur bawah tanah Negara tetapi juga untuk tujuan akademik. 
Melalui kajian ini, ahli geomatik boleh menyumbang dalam memberi ketepatan 
lokasi pengensanan kebocoran air.
